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  A 16－year－old student was seen with a painless tumor on the glans penis about 9 years’ duration
which had not increased in size． But on penile erection， tumor became more tense and increased
in size． Examination revealed a elevated， circular turnor on the dorsal portion of the glans penis
of about the size of a little finger tip． Tumor was dark reddish purple in color and had a raspberry
appearance． Tumor collapsed and blanched on pressure but refilled promptly when pressure was
released． There was no similar lesions e1sewhere on the body， and no family history of hemangiomas
or no personal history of penile injury．
  Cavernosography revealed same distribution of dye between the corpus cavernosum and the
tumor．
  Cryosurgery was performed． A good result was confirmed 7 months after the treatment． There
was no evidence of recurrence．
  Reports of 16 benign penile hemangiomas， including our case， were found in the japanese litera－
ture， and briefly discussed on its etiology and therapy．














































時間10分，GOT l9単位， GPT I3単位，アルカリフ
ォスファターゼ4単位，酸フォスファターゼ3．3単位，
LDH 240単位， LAP 70単位， BUN 13 mg／dl，尿酸
5．8 mg／dl，クレアチニン1．O mg／dl， Na 143 mEqfL，
K 4．O mEq／L， Ca 4．7mEq／L， Cl 102 mEq／L， P 3．7
mEq／L，総蛋白6．4 9／dl，アルブミン57％，α「グロブ
リン3．5％，α2一グロブリン8．2％，β一グロブリン7．1％，











    交通が認められる．
＿≠鋳
Fig．2．局所所見．陰茎亀頭部の腫瘤はガラス圧に
    より同色消失する．
Fig・4・凍結治療時．生検部位の直下よりの出血は，
    凍結をくり返しても止血はできず出血直前








    れる．
Fig．7．凍結40日後，凍結部位は淡紅色の肉芽様組
    織となっている．
Fig・8・凍結7ヵ月後．凍結部位は軽度の癩痕は認
    めるが周囲組織とほとんどかわらない状態




























































Table 1． Classification of tumors of blood－and
     lymphatic vessels by Anderson．
1） Hemangioma
 O Capillary hemangioma
 （D Cavernous hemangioma
 ＠ Benign hemangioendothelioma
 ＠ Benign hemangiopericytoma
 ＠ Glomus tumor
 ＠ Angiosarcoma
    malignant hemangioendothelioma
    malignant hemangiopericytoma
2） Lymphangioma
 （i） Llymphangioma cutis circumscripta
 ＠ Cavernous lymphangioma
 ＠ Cystic lyrnphangioma
 ＠ Lymphangiosarcomas
Table 2． Classification of angiomas （tumors
     and tumor－like overgrowths of
     vascular tissue） byWillis．
1） Angiomatoid malformations
 （1） Hemangioma of particular tissues
 （D Multiple hemangiomatous syndromes
 ＠ Lymphangiomas


























































i腫瘤以外の） 大き さ 発生状況 表  面 色 茎部
圧による
ﾏ化 組 織 像 治 療 法
1  岡i1942）青年期 61歳亀 頭 （一） 栂 指頭大 小結節の集合 凹凸 暗赤紫色 （一） （＋）
？ ？
2 土  屋i1951）？ 37歳亀 頭 （一） 栂指頭大 小結節の集合 凹凸 紫紅色 （一） （＋） ？ ？
3 生 駒i1956）13歳13歳亀 頭
出 血





ｬ児示指頭大 2 か 所 平 滑 黒紫青色
（一） （＋） 海綿状血管腫 切  除
5 重松・ほかi1960）10歳頃、 15歳亀 頭 （一） 超栂指頭大
亀頭の背面
ｼ 側 面 凹凸 暗赤色 〈一） （一） ？ Co60照 射
6 高井・ほかi1963）
？ 4歳 亀 頭 出 血 碗  豆  大 単   発 凹凸 暗赤紫色 （一） （＋） ？ 32P．ろ紙貼付
7 清水・ぽかi1968）7歳頃 27歳亀 頭 （一一） 5mm索状単   発 凹凸 暗赤紫色 （一） （＋） 海綿状血管腫 切  除
8 坂  田i1968）15歳頃 19歳亀 頭 （一） 7mm直径@円  形 単   発 穎粒状 青  色 （一） （一←） 毛細管血管腫 切  除
9 山 中i1970）幼少期 27歳亀 頭 （一） 大  豆  大 単   発 平 滑 暗紫色 （一） （÷） 海綿状血管腫 切  除
10 浅野・1まかi1971）？ 49歳亀 頭 （一） ？ ？
？ ？ ？ ？ 海綿状血管腫 切  除





一 部 硬一 部 軟
？ ？ （一） ？ 海綿状血管腫 切  除
12 白 井i1973）51歳51歳
陰茎左
､壁 勃起二二 小指頭大 単   発 平 滑 黄褐色 （一） ？ 良性血管? 皮  腫 切  除
13 〃i1973）84歳 84歳亀 頭 （一） 米  粒  大 単   発 平 滑 黒褐色 （一） ？ 血 管 腫 切  除
14 三浦・ほかi1975）16歳頃 41歳亀 頭 （一） 小 豆  大 単   発 ？ 青黒色 （一） （＋） 海綿状血管腫 ？
15 広  野i1975）22歳22歳亀 頭 （一） 大  豆  大 単   発 平 滑暗紫色 （一） （＋） 血 管 腫 切  除
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